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ANDREJ PETROVIC 
«Kunstvolle Stimme der Steine sprich!» 
Zur Intermedialitat der griechischen 
epideiktischen Epigramme'r 
Epigramm und Kontext 
V on allen antiken literarischen Gattungen ist die griechische Epigrammdichtung der archai-
schen und klassischen Zeit wahrscheinlich diejenige, welche ihrer urspri.inglichen Natur 
nach am wenigsten fiir ein Buch bestimmt ist und wie kaum eine andere Ganung auf einc 
Interaktion mit ihren materiellen Kontexten angewiesen ist. Bereits das griechischc Won, 
welches wir fiir die Bezeichnung der gesamten Gattung iibernommen haben, epigramma, 
mit seiner urspri.inglichen Bedeutung «metrische Aufschrift» 1 weist auf dieses Phanomen 
hin: Versinschriften begegnet man sowohl auf Grab ern als auch auf sympotischen Trinkge-
faBen, auf staatlichen Denkmalern und auf privaten Weihgeschenken, auf Tempeln und Pri-
vathausern, auf Gold und auf Blei, auf DreifiiEen und auf Ti:ipfen. 
Das breite Spektrum der Gegensdinde, die solche Dichtung trugen, korrespondiert mit 
der thematischen Vielfalt der Epigramrne: Man beklagt die Toten oder feiert den Wein-
rausch, erinnert an Retter des Vaterlandes oder an die eigene Existenz, man ehn Gi:itter 
oder beschimpft Diebe, man bejubelt das Leben oder verflucht ein untreues Weib, glorifi-
ziert sich und sein Vater land oder markiert sein Eigentum. 
Diese Themenbreite vom Alltagli.:hen bis zum Erhabenen ist allerdings kein Spezifikum 
allein dieser Gattung. Fast all diese Themenb!Ocke finden sich beispielsweisc auch in der 
griechischen Elegie; das Epigramm lasst sich also nicht aufgrund seiner Themen als Gat-
rung definieren. Was diese Gattung definiert und von lnschriften auf der einen und der ub-
" Die folgenden Ausfuhrungen wurden im Rahmen der vom Giessener lnstirut fur Altertumswissenschaf-
ten organisierten Konferenz «Bild-Text~ im Juni 2004 vorgetragen. Ich bedanke mich herzlichst bei den 
Organisatoren und Teilnehmern fur ihre Diskussionsbeitriige. Fur Kritik und Hilfe bin ich A. Chaniotis, 
K. Lorenz, B. Mayer, I. Petrovic und P. v. Miillendorff zu Dank verpflichtet. 
Folgende corpora wurden abgekiirzt zitiert: 
CEG = Hansen (1983-9). 
EG =Page (1975). 
GVI =Peek (1955). 
Merkelbach I Stauber = R. Merkelbach I J. Stauber (1998-2004). 
1 Grondlegend zum Terminus: Puelma (1996: S. 123): «Dadurch nun, class seit altester Zeit die hauptsachlich 
auf Stein und Ton gepragren Merkspriiche vomehmlich in der mnemotechnisch giinstigen Kurzform tra-
ditioneller Verse gestaltet waren, wurde die Begriffsgroppe tmypa(pEtv!Eniypap.p.a neben der Grund-
bedeutung «lnschrift, Aufschrift, Eintragung, Kennzeichnen•, die sie immer behalten hat, von der Son-
derbedeutung des monumentbezogenen Kurzgedichtes vorwiegend hexametrisch-elegischen Versmasses 
eingenommen.~; Puelma, (1997). Vgl. auch Cameron (1993: S. 1); GutZw11ler (1998: S. 3; 47-8); Bross 
(2000: S. 3-10); Rossi (2001: S. 3-4). 
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rigen Dichtung auf der anderen Seite unterscheidet, ist die enge Verbindung der Gedichte 
mit ihrem materiellen Trager:2 Wahrend die anderen epigraphischen Gattungen fiir ge-
wohnlich wenig von ihrer Bedeutung verliercn, wenn sie vom Stein in andere Meclien iiber-
tragen werden, ergibt sich umer diesen Umstanden bei den Epigrammen eine qualitative 
Anderung, die den Prozess der Rezeption unmittelbar beeinflusst. Der Rezipient eines Epi-
gramms, das von seinem urspri.inglichen Trager ins Buch iibertragen wird, ist gezwungen, 
diesen urspri.inglichen Kontext zu supplemencieren. Dieses Phanomen, das heute unter 
dem Namen «Erganzungsspiel» bekanm ist,3 tritt verstarkt in der spateren Geschichte des 
Epigramms auf, d. h. ab dem 4. Jh., als die hellenistischen Dichter das «Erganzungsspiel» 
instn1memalisierten und die Rezipienten dazu aufforderten, den moglichen materieiJen 
Kontext zu erraten. 
Durch die Verbindung von materiellem Bild und Text unterscheidet sich das Epigramm 
auch von den iibrigen literarischen Gattungen: In griechischen Epigrammen der archai-
schen und klassischen Zeit stellen Gegenstand und Text eine semamische Einheit dar, und 
obwohl sie auch jeweils an sich rezipiert werden konnen, wird durch eine simultane Rezep-
tion beider Medien eine andere Qualitat erzeugt.4 Es geniigt, den folgenden Text ohne sei-
nen materiellen Kontext zu lesen, urn zu sehen, class das Epigramm zwar kein Schattenda-
sein fiihrt, 5 ab er doch, und zwar mit Nachdruck, die Mitarbeit des Lesers fordert, indem 
der Leser dazu bewegt wird , sich den physischen Kontext vorzustelJen und die eigene Vor-
stellung einer zum Wahnsinn getriebenen Bacchantin zu visualisieren: 
-1(c; &BE; -BaKxa. -1ic; Bt vw ~EoE; -l:K6nac;. 
-1Cc; 8'£~£}lqVE, BaKxoc; iJ. LK6nac;; -LK6nac;. 
~Wer ist sie?- Eine Bacchantin.- Wer hat sie angefertigt?- Skopas. 
Und wer hat sie zum Wahnsinn getrieben, Bacchos oder Skopas?- Skopas.» 6 
Der Gebrauch von Demostrativpronomina, vor allem von oO£ fi6c T60E und oihoc; a{hq 
1DU"CO, stellt ein generisches Charakteristikum der griechischen Epigramme dar.7 Wenn 
man sich die ea. 900 in unterschiedlichem Erhaltungszustand iiberlieferten Versinschriften 
zwischen dem 8. dem 4. Jh. v. Chr. anschaut,8 kommt man schnell zu dem Schluss, class 
diese Texte in der Regel groEe, manchmal auch unuberwindbare Schwierigkeiten bereiten, 
wenn man nicht in der Lage ist, die Verweise einzuordnen und die Kontexte zu erganzen. 
Selbst wenn dies gelingt - class es sich im obigen Beispiel urn die Statue einer Bacchancin 
handelt, ist sicherlich nicht all zu schwer zu erraten -, sind bei weitem noch nicht alle Fra-
gen geklan: Wir erfahren nichts dari.iber, wie diese Statue aussah, sondern nur, welchen 
Eindruck man von dem Bildnis hatte, 
2 Dazu vgl. Raubitschek (1968: S. 1 ff.) . 
3 Meyer (1993); Bing (1995). 
'
1 Vgl. Bing (1998: S. 38): «For inscriptions, a <reading• comprises not just the text but its physical context: 
The kind of object on which it is engraved, its geographical setting, socio-cultural circumstances , etc. ». 
5 Dazu \' gl. Raubitschek (1968, Anm. 2., S. 3-5). 
6 EG, Simonides, 57. 
7 Vgl. bes . Ecker (1990., S. 122-123, Anm. 325 mit weiterer Literarur). 
• CEG 1-2. 
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Fragestellung 
Die Frage, die ich im Folgenden ansprechen mochte, ist die nach dem Verha!tnis der Epi-
grammc zu ihren materiellen Tragern und die nach der historischen Rezeption dieser Ein-
heit von Text und Bild vor der hellenistischen Zeit. Ferner soil untersucht werden, wie das 
materielle Zusammensein der beiden Medien die Rezeption beeinflusst. Was greift in den 
epideiktischen Epigrammen der textuelle Diskurs aus dem bildlichen auf? 
Zunachst aber muG der Terminus «das epideiktische Epigramm» definiert werden: Ob en 
wurde kurz geschildert, in welchen Kontexten man Epigramme findet und welche The-
menbereiche in den Epigrammen zur Sprache kommen. Im Laufe der Zeit hat sich eine 
Typologic der epigrammatischen Subgenera entwickelt, die die Epigramme nach ihren An-
lassen den einzelnen Sub genera zuordnet: So unterscheidet man v. a. epitymbische bzw. 
Grabepigramme, anathematische bzw. Wcihepigramme, sympotische Epigramme und epi-
deiktische Epigramme. Wahrend die ersten drei Subgenera keiner zusatzlichen Erklarung 
bediirfen, ist eine Definition des «epideikcischen Epigramms» notwendig: Unter den Epi-
grammen der archaischen unci klassischen Zeit ki:innen diejenigen als epideiktisch aufge-
fasst werden, die sich entweder auf Statuen befmden oder Bilder begleiten, sich nicht in 
eine der drei andercn Gattungen einordnen lassen und vor allem Ehreninschriften ahneln.9 
Im Prinzip lasst sich das epideiktische Epigramm der archaischen und klassischen Zeit als 
explizit eulogische Dichtung auffassen, die im iiffentlichen Raum angebracht worden ist, 
und die die Verdienste einer Person oder einer Gruppe zelebriert. 
Epigramme als Bestandteile der Ikonotexte: epideiktische Epigramme 
sprechen das Bild nicht an. Oder doch? 
Eine kleine GieGener StraGe verwandelte sich neulich in einen Dschungel von Plakaten. Die 
Schaufenster von leer stehenden Ladenraumen dienten nun als Rahmen fur Werbeslogans 
und Angebote unterschiedlichster Art: Unter Konzertanki.indigungen, Werbeplakaten fUr 
Handyklingeltone, Homosexuellenbars, Liebes- und Hasserklarungen, Fahndungsplaka-
ten usw. fallt umer semiotischen Gesichtspunkten v. a. ein Jesusbild ins Auge, neben dem 
folgender Text zu lesen ist: «EIN LEBEN OHNE SEINEN GEIST IST WIE SOMMER 
OHNE SONNE>•. In einigen Zeilen Abstand steht in etwas kleinerer ~chrift gedruckt: 
(das wichtigste fehlt). Es ware sicherlich interessant zu erfahren, was sich die von der Kir-
che beaufi:ragte Agentur (sollte es eine gegeben haben) genau gedacht hat: Dass dieses 
Simile aus ihrer Sicht eines hermeneucischen Hypomnema bedarf, spricht B:inde iiber die 
Vorstellung der Agemur von dem Rezipienten und seinen Fahigkeiten, den Anspri.ichen 
dieses lkonotextes nachzukommen. 
' Zum epideiktischen Epigramm in hellenistischer Zeit und spater vgl. Lauxtermann (1998, S. 525 ff.). Das 
Problem der genauen Definition des ep1deiktischen Epigramms 1st nach wie vor nicht gelost. Das unten 
zitierte (S. 35) Epigramm auf die Tvrannenmiirder ist emes der ersten Epigramme, die einen «epideikti~ 
schen• d. h. enkomiastischen Charakter aufweisen- sie lassen sich weder den anathematischen noch epi-
tymbischen Epigrammen zuordnen. Auffalligerweise druckt Hansen (1983-9) das Epigramm auf die Ty-
rannenmiirder unter der Uberschrifr •Tituli varii». Dieses Epigramm stellt nicht ein einsames Beispiel dar: 
zu weiteren Beispielen fiir das epideiktische Epigramm der archaischen und klassischen Zeit zahlen z. B. 
CEG 431, 440 462. 
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Wie anspruchsvoll sind in dies em Sinne die epideikcischen Epigramme? Wahrend die 
privaten epitymbischen und anathematischen Epigramme durch llezugnahme auf ihre Tra-
ger- in der Regel nur wenige Worte wie «Dies ist das Denkmal des verstorbenen XY» oder 
«Ich bin das Denkmal-des XY» - auf das mit ihnen verbundene Medium hinweisen, fehlt 
in epideiktischen Epigrammen selbst dieser Verweis des Textes auf das Bild haufig: Die 
epideiktischen Gedichte scheinen einen Dialog dieser Art grundsatzlich zu vermeiden;10 sie 
konzemrieren sich vollig auf eine ostentative, beispielgebende Zurschaustellung der Ver-
dienste der Honoranden.11 
Die fehlende Bezugnahme der Medien ist allerdings m. E. nicht als ein Anzeichen dafur 
zu verstehen, class man nicht mit einer Interakcion der Medien rechnen kann oder class sie 
nicht intendiert war. Epitymbische und anathematische Epigramme waren durch ihren 
Aufstellungsort determiniert; An Grabplatzen und Heiligtiimern wollte in der Regel nicht 
nur ein einziges Epigramm auf einem einzigen Monument gelesen werden, sondern eine 
Vielzahl von Versinschriften konkurrierte urn die Aufmerksamkeit des voriibergehenden 
Lesers. Diese Subgenera waren- im Umerscheid zu epideiktischen Epigrammen, die an 
einem prominenten Ort angebracht waren, an dem sie fUr gewohnlich keine <Konkurrenv 
furchten mussten - gezwungen, sich im semantischen Smog !aut und eindeutig vernehm-
lich zu machen und auf das fur den Stifter Wesemliche zu beschranken: «Dies ist das Ge-
schenk I das Grab des XY ». 
Man muss demzufolge im Gedachtnis behalten, class griechische Epigramme Ikonotexte 
sind,12 classes sich also urn Kunstwerke handelt, bei denen die Semantik durch die Kopra-
senz der beiden Diskurse gekennzeichnet ist, auch dann, wenn die einzelnen Medien sich 
nicht expressis verbis (sive signis) aufeinander beziehen. Dass sich Zitate wesentlich einfa-
cher erkennen lassen, wenn der textuelle Diskurs die RoUe des Zitierenden und der bild-
liche die Rolle des Zitierten iibernimmt, ist selbstverstandlich. Wenn aber der Uberlie-
ferungszustand sowohl den bildlichen als auch den textuellen Diskurs nur stottern und 
munkeln lasst, wie es bei den griechischen epideiktischen Epigrammen aus der archaischen 
und klassischen Zeit der Fall ist, muss man sich damit zufriedengeben, class sich solche Zi-
tate nur ansatzweise erkennen lass en. 
Prinzipiell gabe es zwei Wege, die Frage zu erortern, ob und auf welche Art und Weise 
Texte mit Denkmalern in einen Dialog traten. Zum einen kann man versuchen, Ikonotexte 
als Rezeptionsphanomen zu betrachten und Berichte historischer Leser mit Blick auf die 
Fragestellung zu lesen, ob der Transfer der Semanteme von dem einen ins andere Medium 
bei dem Rezipienten stattfindet. Zum anderen kann man von der Annahme ausgehen, class 
der Transfer als ein produktionsasthecisches Phanomen anzusehen ist bzw. class in diesem 
Fall die Transferleistung nicht im Zusammenhang mit dem Erwartungshorizont des Rezi-
pienten «sich ergibt», sondern «erwartet» wird. In diesem Fall muss man die vorhandene 
10 Anders D. Mulroy (1999, S. XII und S. XIX) •A typical epideictic epigram consists simply of a description 
of an object or scene». Zu den von einander zu trennenden epigrammatischen Subgenera epideiktisch: ek-
phrastisch vgl. Lauxtermann (1998, S. 526-531). 
11 Fiir Beispiele vgl. o. Anm. 9; die Quintessenz der Elemente Honorand/Beispiel in epideiktischen Epi~ 
grammen isr in Eion-Epigrammen explizit zu erkennen, Aeschin. In. Oes., 183 (EG Simomdes 40(c)): 
iJYflclOY£001 ot jlWOov 'A8!"jVQlot Hio' EOWJ(Q\' I OV1' EUEp)'EOli]~ KQl jl€y6A'lc; apnfjc;. 'flOAA6v ne; 
nS.S' iS~'" Koll:moooJl~Von· WEAijon / (q.Hpt ~u1 o1ot rrp6yjlacn Jlix€1ov EXEIV. 
12 Zu Ikonorexten grundlegend: Wagner (1997). 
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literarische, historische und materielle Evidenz priifen, in der Hoffnung, class Zitate deut-
lich genug zu erkennen sind. 
Historische Leser 
Bei der Beschiiftigung mit den historischen Lesern epideiktischer Epigramme ergeben sich 
die Probleme, class die Berichte solcher Leser oder iiber solche Leser einerseits nicht zahl-
reich sind 13 , und zum anderen, class ihr Interesse an Epigrammen von den eigenen Themen 
und Fragestellungen gepriigt ist: Herodot, dessen historisches Werk nicht weniger als 
24 Inschriften beinhaltet, zitiert 8 Epigramme, die in der Regel als Belege fur seine Ober-
legungen zu bestimmten Ereignissen fungieren. Sie werden als Quellentexte tiir Ge-
schichtsschreibung gebraucht, und nur selten wird der Triiger oder die Umgebung des je-
weiligen Epigramms angesprochen.14 Nicht anders verhiilt es si eh mit Thukyd.ides: Bei den 
drei Epigrammen, die er zitiert, werden Trager und Aufstellungsorte nur nebenbei er-
wiihnt.15 So begrenzt sich die Auskunft iiber die Aufstellungsorte auf die Stiidte und die 
Kampfplatze, auf denen sich die Epigramme befanden. Eine Beschreibung des Tragers oder 
seiner Umgebung ist nicht vorhanden - Thukydides' Interesse ist ein ereignisgeschicht-
liches und quellenorientiertes: Im Kontext der Heiratsallianz der Peisistratiden mit den 
lampsakischen Tyrannen wird das Grabmal der Archedike und das sich in Lampsakos be-
findnche Epigramm erwiihnt - als ein Beleg fur seine Erzahlung.16 
Wahrend man diesen antiken Historikern vielleicht sogar zu Recht den Von-.:urf der 
mangelnden Sensibilitat fur das Asthetische ausserhalb des Literarischen machen kann, 
durfte man dies mit dem groEen antiken Periegeten Pausanias keineswegs tun. Es ist des-
wegen interessant zu sehen, wie Pausanias, den man fur den «true father of classical art his-
tory» 17 halt, fur einen, dem es keineswegs an asthetischen Erfahrungen mangelte, Epi-
gramme las,ls und mit welchen Anspriichen er an solche Texte heranging. Denn obwohl es 
als axiomatisch gilt, das~ durch wiederholte asthetische Erfahrungen und wiederholten 
Umgang mit Ikonmexten die Fahigkeit des Rezipienten fur die Wahrnehmung mehrerer 
Stimmen in der Polyphonic des Kunstwerkes steigt, kann man nun sehen, class sich die 
sprichwi:irtliche Trockenheit des Pausanias und «Objektivitat» einem solchen Axiom wi~ 
dersetzt. Bei der Schilderung der Kypselos- Lade, welche von Nachkommen des korin-
thischen Tyrannen Kypselos gestiftet wurde und mit zahlreichen kostbaren Weihungen 
ausgestattet war, erwahnt Pausanias auch Inschriften, welche auf einzelnen Bilderzonen 
standen. Als er da die Darstellung von «Tod und Schlaf» sah und die begleitende Inschrifi: 
)as (Pausanias zitiert nur eine Auswahl an Epigrammen), legt er seine an die Epigramme ge-
stellten Anspriiche offen: OUVElVat 6£ Kal avEU TWV E:mypap.p.cnwv; «man versteht's 
auch ohne Epigramme».19 
13 V gl. i.iber die Leser der Epigramme fling (2002) 
14 Dazu vgl. Volkmann (1975: S. 43-5) und West (1985: S. 279-80). 
15 Vgl. Thuc. 1.132.3, 6.59.2 und 6.54.5. Grundlegend zu Thukydides und zum epigraphischen Material: 
Hornblower (1987: S. 89ff.). 
16 Thuc. 6.59.2. 
17 Vgl. Snodsrass (2001). 
F Grundlegcnd :z;u den Epigrammen in Pausanias: Chamoux (2001). 
19 5, 18.1. Yielleicht handelt es sich urn Beischriften; vgl. Raubitschek (1968: Anm. 2, S. 25). 
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Vernetzung von Kontexten 
I eh mochte jetzt drei Beispiele nennen, die zeigen sollen, auf welche Art und Weise epideik-
tische Epigramme in einen Dialog mit ihren Tragern oder ihrer Umgebung treten konnen. 
Dabei handelt es sich nicht urn explizite und eindeutige Hinweise, wie bei den epitymbi-
schen und anathematischen Epigrammen. Die Transferleistung der Semanteme, die Vernet-
zung der Semantik von Kontexten gehort in diesem Fall zu den Aufgaben des Lesers, und 
es ist anzunehmen, class ein geiibtes Auge imstande war, einer solchen Aufgabe nachzu-
kommen. Das epideiktische Epigramm, welches sich auf dem Schauplatz der Schlacht bei 
den Thermopylen befand, zeigt, wie ein Epigramm seinen Aufstellungskontext instrumen-
talisieren konnte; 
).lDptaOlV f!OTE rijOE TPlT]KOOimc; E:raxono/ EK lTEAOflOVVI}oou XlAtaOE<; TfTOpEc;. 
«Drei Millionen kampften an dieser Stelle I gegen vier Tausend von der Peloponnes.»10 
Das Verhaltnis des Textes zu seinen Aufstellungsorten ist bei diesem Epigramm bestimmt 
kein indifferentes: Wir haben in der Regel mit einem semantischen Austausch zwischen 
einem Epigramm und seiner physischen Umgebung zu rechnen. Dabei handelt es sich nicht 
nur darum, class die Texte bloE auf die Kontexte hinweisen, sondern auch darum, class die 
Epigramme die Wahrnehmung ihrer physischen Kontexte bei Rezipienten redefinieren 
ki:innen. Sie sind keine Sklaven der Kontexte, deren Aufgabe sich auf einen deiktischen Be-
zug auf ihre Trager begrenzt, sondern sie besitzen fur ihren Tdi.ger sowie fur ihren Aufstel-
lungsort eine sinnstiftende Rolle: Ein Passant in den Thermopylen muEte nach Lektiire 
dieses Epigramms seinen Eindruck der Stille des Engpasses redefinieren. Andererseits ki:in-
nen auch die Trager, durch ihre jeweiligen Formen und Aufstellungskontexte die Interpre-
tation des Textes bei einem historischen Rezipienten determinieren. Wie die Interpretation 
durch Trager sowie durch den weiteren architektonischen Bezugsrahmen gesteuert und be-
stimmt werden kann, zeigen vor allem die folgenden zwei Beispiele: 
fl p£y' 'A8qvaiotot t:p6wc; yfv£8', ijviK" 'AplOTO-/ y£hwv "lnnapxov KTElvE Kttt J 
:App65wc;./ [ ... ]I [Ev EAEU8cpiq na]Tpi'Oa yfjv eEIETf}V. 
«In der Tat wurde flir die Athener ein groEes Licht geboren, als Aristogeiton I und Har-
modios den Hipparchos umgebracht haben. I[ ... ]/sie zwei haben dem Vaterland die Frei-
heit gebracht.»21 
Dieses Epigramm befand sich auf der Athener Agora, auf der Basis der beriihmten Sta-
tuengruppe der Tyrannenmbrder, in der Nahe des Leokoreions. Es ist besonders wegen 
seiner Relation zum mirtelbaren und unmittelbaren physischen Kontext interessant: Man 
hat es mit einer Reihe von lnteraktionen zwischen dem architektonischen Kontext des 
Denkmals, dem Denkmal, dem Text des Epigramms und dem Rezipienten zu tun, ein 
Komplex, der nicht zuletzt aus der Wahrnehmung des physischen Kontextes resultiert. 
Das Epigramm ist geschrieben in medias res; es gibt wed er einleitende, no eh auf den Ge-
genstand hinweisende Worte, die die Epideixis auf die Tyrannenmorder anki.indigen wi.ir-
10 Hdt. 7, 228; D.S. XI, 3~; Aristid. Or. 28.65 (mpl -.:oii napmp9ty)l.) II 512 D.; A.P. 7. 248; Suid. s. v. 
AE<i>vi5rt<; codd. dett. Ubs. vom Verfasser. 
11 I.G. P 502 Vv. 2, 4; Heph. Ench. ~.6, (S. 14-5 ed. Consbruch) Vv.i-2; Eustathius ad~ 261-6 (S. 636 
Bd. Ill ed. \'an der Valk), Vv. 1-2. Ubs. vom Verfasser. 
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den, und absolut nichts ist in diesem Epigramm formelhaft im Sinne der ublichen epideik-
tischen Epigramme (wie z.B.: «Wegen der Verdienste der ... », oder «wegen dieser oder 
jener Wohltat entschied sich die Stadt ... », u.a.), weil der architektonische Kontext, d. h. 
der Aufstellungsort selbst die Rolle der ublichen Syntagmata und Formeln i.ibernimmt. 
Man braucht das Opfer der Tyrannenmorder nicht sprachlich hervorzuheben, weil es 
durch den architektonischen Kontext - das Leokoreion, das mit der Idee der Freiheit und 
des Opfers fur gesellschaftliches Wohl semantisch verbunden ist- aufgerufen wird: Einer 
Tradition nach hat ein Burger namens Leos, dem delphischen Rat folgend, seine drei Toch-
ter geopfert, damit die Stadt von Pest oder Hungersnot verschont bleibe. Einer anderen zu-
folge ist der Tempel einem Biirger namens Leokolos bzw. «Demjenigen, der sich urns Yolk 
ki.immert» gewidmetY Die Nahe des Leokoreions prafiguriert daher die Rezeption des 
Epigrammes- der Leser wird aufgefordert, die Tat der Tyrannenmorder im Kontext der 
Verdienste Leos' zu lesen. Dabei ist es vollkommen irrelevant, ob die se Interaktion eine ab-
sichtliche oder eine akzidentelle ist; das wesentliche ist, class sie stattfinden kann. Sicherlich 
war die Nahe des Leokoreions als Aufstellungsort deswegen ausgesucht, weil es sich urn 
den Schauplatz des Attentats auf Hipparchos handelt; dies verhindert allerdings die Her-
stellung der semantischen Beziehungen zwischen dem Denkmal, dem Epigramm und dem 
Leokoreion nicht (auf der Ebene der Rezeption sicherlich nicht, auch wenn eine solche se-
mantische Konstruktion auf der produktionsasthetischen Ebene moglicherweise nicht be-
absichtigt warden war). 
Das Epigramm interagiert auch mit den Betrachtern des Denkmals und setzt hermeneu-
tische Richclinien fur die Interpretation der Tat der Tyrannenmorder voraus. In denJahren, 
als das Denkmal aufgestel!t und das Epigramm eingemeiBe!t warden ist, konnte kaum ein 
Athener vergessen haben, class das Attentat in Wahrheit zu keiner Wende zum Besseren, 
sondern, irn Gegenteil, zur Eskalation der Brutalitat des Hippias fuhrte. 23 Der Text des Epi-
grarnmes setzt ab er eine positiv konnotierte Auffassung des Attentats voraus: Nach einem 
Blick auf den Text des Epigramms und auf das Denkmal, wird eine Beziehung zwischen 
dem einzelnen Rezipienten24 und dem Denkmal erzeugt: Diese Beziehung ist individuell, 
weil die Gedanken, die von dem Denkmal m1t seiner Umgebung induzicrt werden («Die 
Tat der Tyrarmenmorder ist lobenswert, genauso wie die des Leas und seiner Tachter•), in die-
sem Epigramm dann ihre Bestatigung finden: «[Du hast Recht, Betrachter], in der Tat 
wurde fur die Athener ein groGes Licht geboren [ .. ]». 
lch mochte nun ein letztes Beispiel flir die gegenseitige Beeinflussung von Texte und 
Kontext nennen: Diesmal handelt es sich urn ein Weihepigrarnm, das, dem Sieg der Athe~ 
ner uber die Chalkider und Bootier a us dem .Jahr 507/6 v. Chr. folgend, auf der Basis einer 
Quadriga stand und zusammen mit den owpo( (FuGfesseln) der Athena auf der Akropolis 
geweiht wurde: 
22 Zu Mythen vgl. Redfield (2004: S. 94). 
13 Mit der Zeit wurde die Ver>charfung des Regimes des Hipp1as derart aus dem Gedachtnis gestrichen, class 
sich ein Jahrhundert spater Thukydides berufen fuhlt, mit seiner Darstellung der Ereignisse an die tatsach-
lichen Folgen des Attentats zu erinnern. Vgl. Th. 6.54.1: ijv ty6l En"i nM:ov Oti])"I]Otl}l£1 o~ c'mocpavw 
OUl:E T(lU~ &Hou~ oihe atnou~ 'A.Bqvaiou~ nepl1WV ocpn£pcuv wp<!vvcuv ouo£ nEpl "IOU YEVOjl€~ 
vou <hp1pi:~ ou52v ltfyona~. 
24 Anders Friedlander ('1972: S. 26), der meinte, dass «der groBartige [ ... ] Klang des~ p.ty' ~-I..BI]va(otot• im 
Unterscheid zu den Skolia unpersonlich sel. Wegen der Formelloslgkeit des E.p;gramms und der Aufforde-
rung zur geschilderten Interaktion ist mein Eindruck gegenteilig. 
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owp.Q f:v axAu6evn otOIJ.pE(j) £ojlcaav ufpw/ na'ioec; 'A8r}Yaicuv, £pxp.aotv f.v 
noMpou/ i:'8vea BotUJ1WV KOl XaAxtOEUIV oapuoavn:c;./ 1Gh tnnouc; OEKcll:IJV 
Ila.:I.Aaot 1ao8' f'8wav. 
«Mit einer finsteren eisemen Fullfessel haben die Sohne Athens/ Hybris ausgeloscht, in-
dern sie durch Taten des Krieges/ die Volker Bootiens und von Chalkis bezwangen./ Als 
Zehnten weihten sie der Pallas diese Stuten hier.»25 
Nachdem das alte Denkmal wahrend der Persischen Zerstorung der Akropolis irn Jahr 
480 v. Chr. entweder vernichtet oder entfernt warden war, wurde urn die Mitte des 
S.Jh. v. Chr. ein neues, mit dem alten wahrscheinlich identisches Denkmal aufgestellt. In 
der neuen Fassung wurde der Sieg iiber die Bootier und Chalkider besonders betont, in-
dem die Hexameter ihre Position wechselten. Warum es dazu gekommen ist, lasst sich 
nicht mit Sicherheit feststellen, jedoch ist die Schlussfolgerung naheliegend, class das Epi-
gramm einem neuen Ereignis «angepasst>> wurde.26 Mar"I hat es also nicht nur mit einer 
Neuveroffcnclichung, sondern auch mit einer gleichzeitig stattfindenden Neukomextua-
lisierung einer alten Versinschrift zu tun: Aus einem ursprtinglich anailiematischen ist ein 
epideiktisches Epigramm geworden. 
Auch hier finden wir cine Interaktion des Textcs mit seiner unmittelbaren Umgebung. 
Bei der Rezeption des Epigramms ist der Blick auf den Inschriftentragcr eine Erganzung 
des Textes, da die Erwahnung der «Stuten>> im vierten Vers durch die Quadriga motiviert 
ist. Auch die Erwahnung der Fesseln konnte von den Betrachtcrn auf die in der unmittel-
baren Nahe aufgehangten Fesseln (an der Mauer der Propylaen) bezogen werden.17 Hero-
dot schreibt namlich, die mit den Fesseln verz1erte Mauer der Akropolis sei immer noch 
von den Flammen a us der Zeit der Perserkriege geschwarzt gewesen, zs was einen Rezipien-
ten seiner Zeit ebenfalls an das Ausloschen der Feuer in der Stadt und an die Hybris der 
Perser erinnern konnte. 
Anhand dieser Beispiele lieB sich zeigen, wie Kontexte, vor allem der Aufstcllungsort bzw. 
die Umgebung des Denkrnals eine aktive Rolle bei der Rezeption und ihrer Steuerung spie-
len konnen. Was tun ab er diese Texte fur ihre Denkmaler? Wie wir sehen konnten, sind die 
eulogischen Elemente fur die Anlasse reserviert, wohingegen die Referenz des Textes auf 
das Denkmal nur mittelbar, d. h. erst durch den Rezipienten hergestcllt wird. Die epideik-
tischen Epigramme der archaischen und klassischen Zeit haben daher die Aufgabe, die auf 
der produktionsasthetischen Ebene vorausgesetzte Interpretation eines Ereignisses oder 
Kunstwerkes zu bestatigen, indem der vorausgesetzte Gedankengang im Moment der Re-
zeption dann auch vom Text bestatigt wird. Verglichen mit den spateren epideiktischen 
Epigrammen, fallt ein Aspekt sofort auf: Nicht nur class kein Wort in diesen Epigrammen 
auf die Lebensnahe des Denkmals oder Bildnisses verwendct wird, sondern fast die ge-
samte Imeraktion zwischen dem Text und dem Bild passiert nur mittelbar, durch den Re-
zipienten. 
25 I.G. P 394 (ea. 507?); I.G. I 334 und 373 (ea. 457-446?); Hdr. 5.77; Diod. 10.24.3; Aristid. Or. 28.64 
(S. 512 Dind.); P. Oxy. 2535; A.P. 6. 343. Dbs. vom Yerfasser. 
26 Vgl. aber auch Erbses These (1998: S. 225), class die in literarischen Quellen vorhandene Versfolge eigent~ 
lich die urspriingliche sei. 
27 Die Fesseln der gefangenen Bootier und Chalkider waren an der Mauer der Akropolis befesrigt, vgl. Hdt. 
5,i7f. 
" Hdt. 5.77,3. 
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Lebende Epigramme vs. Nicht so lebendige Bildnisse 
Es wurde bereits bemerkt, dass in den hellenistischen Epigrammen eines der haufigsten 
Motive der Epideixis die Lebensnahe des Kunstwerkes darstellt. Das Kunstwerk wirkt le-
bendig, es tauscht den Betrachter, es bewegt sich sogar, wahrend begleitende Epigramme 
entweder von einem solchen Eindruck des Betrachters berichten, oder die Statuen selbst als 
lebende Wesen sprechen lassen. Was wir durch den Text erfahren, ist der Eindruck eines 
Betrachters von dem Bild und sein (implizites oder explizites) Lob der Kunst des Bildhau-
ers.2~ Eine wirkliche Ekphrasis bleibt uns aber erspart: Im Grunde genommen finden wir 
ekphrastische Epigramme erst ab dem Zeitpunkt, als das Epigramm seinen «Buchcharak-
teP> entwickelte- interessanterweise auch dann nur in Ansatzen. Denn als eines der ersten 
Beispiele der ekphrastischen Epigramme gilt Erinnas (akmc in den fiinfziger Jahren des 
vierten Jh. v. Chr.) Epigramm iiber das Portrat einer Frau namens Agatharkhis. Auch hi er 
sehen wir, dass das Epigramm nur den Eindruck des Betrachters, das Lob des Kiinstlers 
(bzw. seiner TEXVIJ) und kein Interesse an der Beschreibung des Gegenstandes aufweist: 
(A.P. 6.352; EG En'nna 3) 
E~ cnaAuv xnpwv HlOE ypcijl)lU'Hl' .\(j'lolf. Tipo)la8eu, 
~vn Kat Civ8pwnm TlV OjlaAol oo<piav. 
TUUTaV youv hUJlW" TOY rrapOE'vov oon" ~ypaqrEv 
ai Kauoav rrm:E8l}K', ~" K' 'Aya8apxtc; o>.a. 
«Von zarter Hand ist dieses Bildnis. Mein werter Prometheus,/ es gibt auch Menschen, 
die Deinem Konnen ebenblirtig sind./ Wer auch immer dieses Madchen so lebensnah 
(E"r:ujlwt,) zeichnete, hatte er auch /die Stimme dazugegeben, ware Agatharkhis ganzlich 
da.»3o 
Dies ist keineswegs nur ein vereinzeltes Beispiel fiir den Sachverhalt, dass das einz1ge, was 
wir aus dem Epigramm iiber das Bildnis erfahren, dessen gro£e Realitatsnahe ist, so dass 
eigentlich v.a. auf die iiberragende Techne des Kiinstlers verwiesen wird. In den ebenso in 
die hellenistische Zeit datierten Epigrammen der Nossis (akme in der ersten Halfte des 
dritten Jh. v. Chr.) finden wir die gleichen Motive vor: Das Bildnis ist lebensnah 
(El:UJ1WC,),31 und hatte der Kiinstler dem Kunstwerk noch die Stimme geschenkt, ware es 
nicht mehr das Kunstwerk, sondern ein Durchschlag des Modells. Die Sehnsucht des Be-
trachters nach der Stimme des Bildnisses - was auch immer das Bildnis ist, die Betrachter 
der Kuh von Myron fragen sich ebenso, warum sie keine Laute von sich gibt -, ist ebenso 
belegtY 
Mit der Ekphrasis, wie sie fiir gewohnlich definiert wird, haben diese Epigramme also 
nichts gemeinsam: Ihre alleinige Aufgabe ist die Epideixis auf das Konnen des Kiinstlers, da 
der Eindruck des Betrachters - aber nicht die Beschreibung Jes Kunstwerkes - referiert 
wird. Die Ekphrasis nach den Regeln der rhetorischen Schriften ist erst in spateren Epi-
grammen vorhanden. Anhand der erhaltenen griechischen Epigramme kann man wohl 
29 Dazu vgl. Petrovic/Petrovic (2003); Borg (im Druck). Grundlegend zum ekphrastischen Epigramm: Fried-
lander (1912). Vgl. auch Gutzwiller (2002, mit BibliographieS. 85, Fn. 2); Dies. (2004). 
30 T~llt r.\~~h GP; Vbs. vom Verfasser. 
Jl Zum Topos der Lebensoahe vgl. Nossis EG 6,2 (dK6va ypa•paj.t!:va navt' avt81]KH J:aav); 7; B; 9. 
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kaum vor Silentiarius oder vor der Bli.ite der Gattung in Konstantinopel von wirklichen ek-
phrastischen Epigrammen sprechen.33 
Dem Topos der Lebensnahe der Kunstwerke begegnet man in erhaltenen Versinschriften 
der archaischen und klassischen Zeit grundsatzlich nicht: Obwohl auch in dies em Zeitraum 
«lch»-Redner-Epigramme vorhanden sind, handelt es sich in der Regel datum, dass das 
Weihgeschenk oder der Tote spricht. Dabei bleibt es auch: Die «<ch»-Erzahlung weist nicht 
daraufhin, dass das Weihgeschenk lebendig oder rauschend echt ist, da es in der Regel von 
einem Hinweis auf seinen Stifter oder auf sich selbst begleitet wurde. Sowohl Hinweise auf 
Lebensnahe als auch Anspruch auf realistischen Ziige der Weihung bleiben ganzlich a us. 
Das Weihgeschenk berichtet uber sich a]s solches, als ein Weihgeschenk, ob es sich nun urn 
ein agalma handelt: 
«Nikophanes hat mich, ein agalma, der Athena geweiht»34 
oder urn einen Diskos : 
«Exoides hat m1ch, den bronzenen, den Sohnen des grollen Zeus geweiht, I als er mutvoll 
in Kephallene siegte»,35 
oder urn eine Saule: 
«Kleo]doros(?) hat mich Dir, Aphrodite, als ein Geschenk von Aparche gegeben ... >>. 36 
Dies kann keineswegs als ein Hinweis darauf verstanden werden, dass die Gegcnstande als 
lebendig verstanden wurden. Die geweihten Gegenstande werden als schi:in (kalos), sehr 
schon (perikalles) oder als reizend (charieis) beschrieben. Emes der haufigsten Epitheta in 
der Schilderung der Kunstwerke m der hellenistischen Zeit bleibt dagegen volkommen a us: 
DemEpithet lebensnah (etumos) begegnet man in Epigrammen erst ab der Mitte des vier-
tenJahrhunderts v. Chr.37 Die Statuen der archaischen Zeit werden eben als solche, als Sta-
tuen, dem Rezipienten vorgestellt: In dem beriihmten Midas-Epigramm ist die Sprecherin 
kein lebendiges, sondern ein bronzenes Madchen, wie sie bereits in ihren ersten Worten zur 
Kenntnis gibt: xat..Kij nap8tvo<; ELJ.li und sie verkiindet weiter, dass sie ewig den Passan-
ten berichten wird, dass Midas in diesem Grab bestattet ist.38 
Wahrend sich also die Statuen als Statu en ausgeben, kann man in klassischer Zeit m~r­
ken, dass Epigramme selbst ungewohnlich lebendig werden; Das bekannteste Beispiel ist 
eine Weihung (ein Standbild) aus Halikarnassos, welche vom folgenden Epigramm beglei-
tet wird: 
«auol) n:xviJ.waa .\i8o, !..EyE Tic; T66' &[ya!..Jla I an'joEv An6Mwvo<; ~WJ.lOV E-rra.-
y!..a'l[ow.,; I navaj.lUT[t; uio<; Kaa~w!..Ato<; El JlE K[ dEucu:; I E~HIIEV, OEKclTIJV "ITJVO' 
UVE8I]KE 8(E(/l.» 
33 Auch wenn manches Epigramm aus der neuentdeckten Sammlung des Poseidippos manche Charakteris-
tika der Ekphrasis aufweist, vgl. dazu Zanker, G., New Light on the Literary Category of •Ecphrastic Epi-
gram» in Antiquity: The New Poseidippus (col. X 7-XI 19, P.Mil.Vogl. VIII309), ZPE 143, 2003, 59-62; 
Gutzwiller (2002). 
34 CEG 254.1. 
35 CEG 391.1-2. 
36 CEG 268.1. 
37 Das alteste Beispiel ist ein Epigramm von Kos, in dem eine Sratuengruppe (vielleicht hippis) als etumon be-
schrieben wird. vgl. CE:C 862. 
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«Kunstvolle Stimme des Steins, sage: Wer hat dieses Schmi.icksriick aufgeste!lt und den 
Altar des Apollon verschonert? 
Wenn Du mir befiehlst die Wahrheit herauszusagen, Panamyes der Sohn des Kasbolis hat 
diesen Zehmen dem Gott gestiftet.»39 
Zu Wort meldet sich hier im Unterschied zu obigen Beispielen keine Statue oder Weih-
geschenk, sondem die Versinschrift, welche iiber den Stifter des Agalma und den Forderer 
der Verzierung des Altars berichtet. Es ist nun sie, die mit einer Stimme ausgestattet ist. 
Zusammenfassung 
Wahrend die epideiktischen Epigramme der archaischen und klassischen Zeit so gut wie 
keinen eingehenden Bezug auf die Bildnisse nehmen, sondern vor allem Anlasse und Er-
eignisse thematisieren, welche die Niederschrift von Texten hervorgerofen haben, widmen 
sich hellenistische epideiktische Epigramme fast ausschlieiSlich der Aufgabe, die Eindri.icke 
zu vermitteln, welche bei der Betrachtung der Bildnisse emstehen. 
Sicherlich ist einer der Gri.inde fiir diese Unterschiede zwischen den hellenistischen und 
archaischen epideiktischen Epigrammen in der Anderung des Mediums zu suchen. Die 
Epigramme, welche von den realistischen Ziigen der Kunstwerke berichten, sind in der Re~ 
gel Buchepigramme. Mit der Entwicklung des Epigramms zu einer Gattung, die nun auch 
fiir ein Buch verfasst werden konnte, ist es die Aufgabe des Dichters, fiir den Verlust der in-
termedialen asthetischen Erfahrung aufzukommen. Die angewandte Technik beschrankte 
sich dabei des ofteren auf das Vorhaben, den Rezipienten nachfiihlen zu lassen, was er er-
leben wiirde, wenn es zu dem Epigramm auch ein Bild gabc bzw. was der Erzahler im Epi-
gramm selbst «erlebte»: Die Lebensnahe, die Illusion, die Wirklichkeit - all das, was ein 
Leser jetzt nur mit seinem inneren Auge sehen oder beleben konnte. Durch die Anderung 
des Mediums, welche von einer wirklichen zu einer imaginaren Intermedialitat fiihrte, ist es 
auch zu einer Verschiebung der Referem: gekommen: Die Schilderung von Anlassen wurde 
durch die Schilderung der Eindriicke von Bildnissen substituiert; als das Bild verloren ging, 
nahm es das alte epideiktische Epigramm mit sich. 
Denn wie die oben besprochenen Epigramme aus der spatarchaischen und klassischen 
Zeit illustrieren, wares die Aufgabe des Betrachters, den semantischen Transfer zu leisten; 
es war an ihm, die Ketten von der rul1geschwarzten Mauer der Propylaen mit den finsteren 
Ketten der Chalkider und Bi:iotier zu verhinden und es war seine Aufgabe, die Kontraste 
zwischen Text und Kontext bei den Thermopylen zu erkennen. 
Ein weiterer Punkt sollte auch nicht unerwahnt hleiben. Wir haben gesehen, dass die 
Schilderung der Bildnisse in hellenistischen Epigrammen vor allem den Eindruck der Le-
bensnahe betonen, wahrend die archaischen und klassischen Epitheta hochstens von 
«schonen», «sehr schonen» usf. Darstellungen sprechen. Hierbei darf man m. E. nicht an~ 
nehmen, dass Epigramme durch Betonung der «realistischen» Zuge der Bildnisse immer 
die am meisten geschatzte Qualitat der ki.instlerischen Produktion, die Lebensnahe, the-
matisieren. Zumindest was Epigramme anbelangt, ist eine solche Schilderung auch von der 
Gattung bestimmt: Epigramme sind per defmitionem kurze Texte. In einem vierzeiligen 
Epigramm gibt es einfach keinen Platz fi.ir eine ausfiihrliche Beschreibung. Zu behaupten, 
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dass z.B. eine Statue eines Madchens lebensecht ist, stellt deswegen die kiirzeste und zu-
glei~h. die ausfiihrli~hste Be~chreibung dar, die es gibt- alles hangt nun von der enargeia des 
Rez1p1ente~ ab. D1e Entw1cklung der ekphrastischen Epigramme war demzufolge nur 
dann moghch, als das Postu!at der Kiirze der Gattung seine Geltung verloren hatte. 
Das epideiktische Epigramm der archaischen und klassischen Zeit welches in hellenisti-
scher Zeit aufgrund der Anderung des Mediums sein Privileg der Ina~spruchnahme der Se-
miotik der materiellen Kontexte verloren hatte, bildet daher den Ausgangspunkt fiir die 
Entstehung des griechischen ekphrastischen Epigramms. Der dort vorhandene Luxus der 
mangelnden Bezugnahme auf das Bildnis, welcher als eine Herausforderung an den Rezi-
pienten verstanden werden kann, ist durch den Verlust des intermedialen Aspektes eben-
falls verloren gegangen. Die Supplememierung des Gegenstandes alleine und der Verzicht 
auf die weiteren Kontexte, welche infolge des Buchformats entstanden sind, fiihrten zur 
Entwicklung des ekphrastischen Epigramms, welches uns nun einen Gegenstand als ein 
Ganzes vor Augen zu fiihren versuchte. 
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